



















A Development Study of Building Materials Made by Effective Use of Tea Leaves,
Used Tea Leaves and Thinned Hinoki
木　内　龍　彦＊
KIUCHI Tatsuhiko
　A large amount of used tea leaves in the tea manufacturing factory, tea leaves for sale that have expired, and tea 
leaves for pruned in the cultivation process are discharged as by-products, and it has become difficult to dispose of it as 
agricultural waste.  Although some of the tea leaves are used as raw materials for corrugated cardboard, gypsum board, 
insulation board, etc., most of them are used only as fertilizer and feed. In addition, there are few usage methods for 
small-diameter trees such as thinned cypress wood, and development of effective usage methods is required in the future. 
Used tea leaves and tea leaves have many useful points for our lives, such as 1) antibacterial, 2) deodorant, 3) scent, and 
4) hue. Therefore, we made prototypes of building finishing materials that take advantage of the characteristics of these 
by-products that take advantage of the characteristics of these by-products, and investigated the properties of each by 
experiments and questionnaire surveys.
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茶がらあるい
は 茶 葉： 桧
ストランド：
PE の調合比
70：5：25 × － － ○ ○
50：25：25 × × ○ ○ ○
30：45：25 × ○ ○ ○ ○
10：65：25 ○ ○ ○ ○ ○
5：70：25 ○ ○ ○ － －
－印は試作していない調合を示す
茶がらもしくは茶葉：桧ストランド：PE の調合比
試験項目 75：0：25 70：5：25 50：25：25 40：35：25 30：45：25 20：55：25 10：65：25








































































































































箱 A・箱 A’ 茶葉配合ボード（箱 A）・茶がら配合ボード（箱 A’）































































1： 試料に認められる菌糸の発育部分面積は全面積の 1/3 を超えない。




茶葉配合ボード（配合比 100％） 4.5 有り
茶がら配合ボード（配合比 100％） 1.5 有り
標準布（綿） 0 無し
試料 試験結果※
茶がらボード 2
桧ストランドボード 0
試料 熱伝導率λ（W/m・℃）
茶葉配合ボード（配合比 50％） 0.085
茶葉配合ボード（配合比 30％） 0.079
茶葉配合ボード（配合比 10％） 0.082
スタイロフォーム 0.036
グラスウール 0.051
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ルギーを極力かけないで乾燥しなければならない。どの
ようにして行うかが今後の大きな課題である。
謝辞
　本研究を進めるにあたり，（株）エスウッド長田剛和
代表取締役には実験や資料の整理全般にわたって協力を
頂いた。心よりお礼申し上げます。また断熱性試験は大
阪市立大学大学院梅宮典子教授のご指導を受けた。厚く
謝意を表します。また，京都府農林水産技術センター原
口健司専門幹，東京都立産業技術研究センター瓦田研介
グループ長，（株）伊藤園開発部佐藤崇紀氏には貴重な
ご助言を頂いた。心よりお礼申し上げます。
参考文献
１）（株）伊藤園：特開 2002-321205，2002
２）下村　孝：都市における緑の効用－身近な緑がもた
らす心身の健康と人間らしい生活，Urban Advance 
No.44，pp.13～21，2007.10
３）ぎふ性能表示材認証センター：ぎふ性能表示材p.１
-３
４）大阪市立工業研究所・プラスチック技術協会：プラ
スチック読本（第20版）
５）吹野，堀江，下久根，小川：ストランド・パーティ
クルボード（SPB）の製造技術（第３報），木材学
会誌　Vol.53，No4，p.187-193（2007）
６）原口，上野：茶葉抽出残渣等の効果的利用法の開
発，京都府中小企業技術センター技報，No.36，
pp.16～26，2008
７）（一社）日本建築学会：建築材料用教材，2013
